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Notoro-ko Lagoon located in northeast of Hokkaido is connected to The Okhotsk Sea by an artificial channel and there 
are few incoming of rivers. And this lagoon is covered with sea ice during winter and early spring. So we have conducted an 
investigation of temporal changing of ice-algae and phytoplankton distribution pattern in seawater column and ice core during 
the ice freezing periods (from early February to late March in 2008). A sampling station is the deepest (about 20m) area in this 
lagoon and this area has been a direct influence on a tidal movement of The Okhotsk Sea. Matters for sampling were a 
stratified sea water sample (surface, 5m, 10m, 15m, 18m), a ice core sample (upper layer, middle layer and lower layer), CTD 
data (vertical profiles of salinity, water temperature and intensity of fluorescence) and vertical profiles of a light intensity. In 





















調査は、能取湖が結氷し、観測定点（水深約 20m）で氷上観測が可能となった 2008 年 2 月から 3 月にかけて 5
回実施した。調査項目は、採水（海氷直下、5ｍ、10ｍ、15ｍ、18ｍ）、アイスオーガによる採氷、CTD 観測であ




かけて減少する傾向を示した。特に 2月下旬から 3 月上旬にかけては、急激なクロロフィル量の減少が確認され
た。一方、水柱のクロロフィル濃度の鉛直分布は 2月中旬から 3 月上旬にかけては表層で高く、底層に向かうに
連れ、減少する傾向を示したが、3 月中旬では中層でクロロフィル極大を示した。その値は 10	 mg/m3以上であった。	 
	 植物プランクトンならびにアイスアルジーの分布については現在、解析中である	 
